




This paper displays some narrative stories of teachers in the process of school reform in 
order to reveal what di血cultiesthey face， and how they manage with these面白culties.The paper 
clarifies that each teacher has di血cultiesin reforming their e氾stingteaching style. For example， 
they are required not to explain a lot in lessons. Each teacher overcomes these difficulties through 
trying to make sense of the whole image of a school reform in their own ways. For school 
reform， we have to focus not only on changes of rules， systems， and membership of a school， 









































































































長谷部薫 校長 50代 2年目 ※新採校長
膏藤勉 教頭 50代 4年目
箱山勇 教務主任 50代 2年目
青木智子 教諭・l年担任 40代 l年目
阿部順子 教諭・2年担任 40代 2年目
今津美奈子 教諭・3年担任 50代 3年目
黒坂まさ子 教諭・4年担任 50代 4年目
石UJ文子 教諭・5年担任 40{¥ 3年目-研究主任
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